





































① a necessity for all students
② essential for success in a global economy and for informed citizenship
③  all schools, community colleges, colleges, and universities; across all ﬁelds 
of study（recommended）







画で「教養教育とアメリカの約束（Liberal Education and America’s Promises: 
LEAP）」と呼ばれるプロジェクトを展開し、その中で教養教育における「本質
的学習成果」を提示した。それは次のように分類されている。
①Knowledge of Human Cultures and the Physical and Natural World
② Intellectual and Practical Skills
③ Personal and Social Responsibility




　LEAPプロジェクトの一環として 2007年から実施された VALUE（Valid 
Assessment of Learning in Undergraduate Education）プロジェクトでは、2013
年までに本質的学習成果の②から④のカテゴリーで次の 16種類のルーブリック
が開発された 4。
・Intellectual and Practical Skills
　　Inquiry and analysis/ Critical thinking/ Creative thinking/
　　Written communication/ Oral communication/ Reading/ 
　　Quantitative literacy/ Information literacy/ Teamwork/ Problem solving
・Personal and Social Responsibility
　　 Civic engagement―local and global/ Intercultural knowledge and 
competence/ Ethical reasoning/ Foundations and skills for lifelong 
69 ◆
learning/ Global learning
・Integrative and Applied Learning
　　Integrative learning
　一般にルーブリックは評価観点（規準）とレベル（基準）5、評価の基準を
説明する記述語（説明文）からなる。例えば、Inquiry and analysis VALUE
ルーブリック 6は、探究および分析の定義、6個の評価観点 Topic selection、





















































レベル 4　<キャップストーン >  学士号を授与される者に期待されるパ
フォーマンス
レベル 3　<マイルストーン 2> 発展段階で期待されるパフォーマンス 2
レベル 2　<マイルストーン 1> 発展段階で期待されるパフォーマンス 1
レベル 1　<ベンチマーク >  1年次に期待されるパフォーマンス
4．チームワーク・ルーブリック
【チームワークの定義（VALUEルーブリック）】
Teamwork is behaviors under the control of individual team members （eﬀort they put into team　　 
tasks, their manner of interacting with others on team, and the quantity and quality of contributions 
they make to team discussions.）
71 ◆
【チームワークの評価観点（VALUEルーブリック）】
　・Contributes to Team Meetings
　・Facilitates the Contributions of Team Members 
　・Individual Contributions Outside of Team Meetings
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